














































（1） 　　"It is a plausible suggestion that texts which record speech for some reason or 
another, are closer to spoken language than texts which are not based on actual 




















（2） 　　Historical pragmatics deals with changes in the linguistic structure resulting from 
altered communicative needs which are due to changes in the social structure （…）, or in 
other words, with changes in traditions of language use resulting from changes in the 
situational context, e.g. the institutionalization or a medium change （…）.












































































は、主観化を動機づけるものは"online production in the flow of speech"かもしれないと述べて
いるし、間主観化は定義上、話し手と聞き手の相互作用が言語変化にどう作用するかを扱う。また、
























クストを入手しやすいBeowulf（底本はZupitza 1959に負う）とThe Battle of Maldon（底本は
















Prs（現在） Sg（単数） 1, 3人称 mōt mōte
2人称 mōst
Pl（複数） 1, 2, 3人称 mōtan mōten
Pt（過去） Sg（単数） 1, 3人称 mōste mōste
2人称 mōstest






































あるが、ではそれはどのような文脈であろうか。この説については、Traugott and Dasher （2002）
の分析を見る限り、次の二つにまとめられるようである。第一は「否定的文脈」が関与している
という説である。第二は、「許可を与える側・義務を課す側の権威」が関与しているという説である。










gif-stol gretan moste maþðum for meto-
（royal-throne approach may-pret.3sg treasure because-of God）
de  [Beowulf 167-170]　
「主の御前にあっては，王が財宝を下賜する玉座，この貴き御座には，いささかも近づ
くことを許されず」 8
b．þonne wæs þœt yrfe
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（further was that heritage）
eacen-cræftig iu-monna gold galdre be-
（huge man-of-old gold spell bound）
wunden þœt ðam hring-sele hrinan ne moste
　　　（so that the ring-hall reach not may-pret.3sg）
gumena ænig nefne god sylfa sigora soð-
（men's anyone unless God self victory True-King
cyning sealed þam ðe he wolde he is manna
　　　（consented to-whom he desired he is men's）
gehyld hord openian efne swa hwylcum
（protector hoard open just so anyone）
manna swa him gemet ðuhte:
















ðær he þy fyrste for-
（there he the for-his-alloted-time first）
man dogore wealdan moste swa him 
　　（day manage must-pret.3sg as him）
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wyrd ne ge-scraf hreð æt hilde




lond-rihtes mot þære mæg-burge monna
（land-right must-pret.3sg the kinsmen-in-town men's）
æghwylc idel hweorfan syððan æðelingas
（everyone deprived-of as-soon-as prince）
feorran ge-fricgean fleam eowerne dom-
（from-afar learns flight your inglorious）





























moton gangan in eowrum guð-geata-
（may-pres.2pl. go in your war-equipments）
wum under here-griman hroð-gar ge-


























Mē sendon tō þē sǽmen snelle,
（me sent to you seamen bold）
hēton ðē secgan þæt þū mōst sendan raðe
（commanded to-you say that you must send quickly）
bēagas wið gebeorge;
（rings in-exchange-of defense）





















































３  Traugott and Dasher （2002）のSection 2.3.5のタイトルがまさに“Historical pragmatics”である。その節以降
で歴史語用論に基づいた研究が展開されている。“We have chosen the term historical pragmatics to describe 

















８  以下、Beowulfからの例の翻訳は、全て忍足欣四郎の訳に負う。なお、The Battle of Maldonは邦訳がないため、
例の前に詳細な文脈を補った。
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The Development of Historical Pragmatics:
With a Preliminary Survey on the Rise of The Obligation Usage of Old English Motan
 SANADA Keisuke
ABSTRACT
 “Historical pragmatics” is a pragmatic theory equipped with a historical (or diachronic) 
perspective. In this talk, the development of historical pragmatics is outlined in the 
following three respects: (i) at what policy historical pragmatic studies collect data, (ii) 
what kinds of approaches historical pragmatics comprises, and (iii) what makes historical 
pragmatics linguistically significant. These outlines are followed by a case study dealing 
with a process in which Old English motan came to express obligation as well as 
permission. It is shown that that process may involve some “irresistible factor(s)” in an 
important way.
Key words: historical pragmatics, Old English motan, permission, obligation
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